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Studies　on　the　Metabolites　of　Phytotoxic　Fu㎎iJI．　Isolation
of　7ηθso・Eryt㎞to1，　Ergostero1，　Ma㎜itol　and　Some　Fatty
　　　　　　　Acids血om　Pε而ε頒’μ〃2戸η功輌πθ〃μ〃2　BlouRGE
　　　　Russi鋤w。，kers　i，。1、t，d、n、。tif。ng。1。。tibi。ti・j、。thi・，llin1）i。、n、m。，ph。us　st。t，　f，。m　th。
mycerium　of　Pεηごc∫〃∫μm　1αη仇ゴηθ1～μη2　by　extraction　with　methanol　and　precipitation　with　water．　But
the　structure　thereof　has　remained　unelucidated．　In　an　attempt　to　isolate　this　antibiotic，　tke　present
authors　cultivated　the　same　fungus（IFO　strain　No．4651），　and　extracted　with　methallol　both　at　boiling
and　room　temperatures．　The　crude　amorphous　powder　deposited　after　addition　of　water　showed　IR
absorption　peaks　in　a　fairly　good　agreement　with　those　reported　for　janthinellin．　Nevertheless，　the
antifungal　test　of　this　amorphous　powder　on∧花μroぷρoγαぷ加ρ力∫1αgave　negative　result．　It　is　probable
that　the　production　of　this　antibiotic　is　highly　dependent　on　the　strai皿as　refered　to　by　Lisma－Kullk
，ω・）1。，el。ti。n　t。　thi、　w。，k。f　i、。1。ti。。。f　tke　antibi。ti。，　we　came　ac，。ss　with　th・、ep紅。ti。。
from　the　mycerium　of　various　substances．
　　　　The　mycerium　was　extracted　successively　with　hexane，　ether，　and　methallol　for　each　one　week　in
an　Asahina－type　extractor．　The　hexane　extract　gave　colofless　plates　of　mp　160°that　had　IR
absorption　peaks　of　double　bond　at　l640　and　of　hydroxyl　at　3460　cm－1．This　substance　which
showed　positive　Liebermann・Burchard　reaction　of　steroid　and　UV　absorption　peaks　at　250（shoulder），
260（shoulder），269，280　and　292ηη2　was　identified　with　ergosterol　by　mixed　fusioll　and　IR　spectra．
The　methanol　extract　was　heated　with　some　a皿ount　of　methanol　and　divided　into　soluble　alld
insoluble　fractions．　The　soluble　fraction　gave　colorless　microcrystalline　powder，　after　cool，　which
melted　at　166．5°．　Ths　substance，　apparently　a　carbohydrate　as　judged　by　IR　spectrum　and　Molish
reaction，　was　derived　into　its　acetate　by　tke　reaction　with　acetic　anhydride　in　the　presence　of　a　drop
of　sulfuric　acid．　The　acetate，　mp　l　24°，　thus　obtained　was　identified　with　mannitol　hexaacetate　by
mixed　fusion　and　compar輌son　of　IR　spectra．　The　mother　liquor　after　separation　of　man血tol　was
evaporated匡ηγαcμo，　and　the　residue　was　purified　chromatographically　on　alumina　with　chloroform
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oto　gve　a　thin　yellow　oil　that　crystallized　when　kept　in　an　ice　chest．　This　substance，　melted　at　119
after　recrystallization，　showed　the　molecular　ion　peak　atη1／e　122　in　the　mass　spectrum　and　gave也e
data　of　elementary　analysis　that　indicated　its　molecular　fbrmula　C4　HloO4．This　compound，　again　a
presumed　carbohydrate　by　IR　and　Molish　reaction，　was　converted　into　its　acetate　by　reacting　with
acetic　anhydride　and　a　drop　of　sulfuric　acid．　This　acetate，　mp　85°，　was　identified　with　the
tetraacetate　of　authentic　meso－erythrito1．　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　ノ∬θぷoモrythritol　here　obtained　has　been　reportedly雛d跳㌶r＝㍑：瓢｝＝編慧：・鷲蒜1認膿忽㍑；
methano1－insoluble　part　gave　fatty　acid　mixture　along　with　mannito1．　Th丘fatty　acid　mixture　was
treated　with　diazomethane　and　examined　by　gas一五quid　chromatographic　anaylsis．　The　two　major
fatty　acids　present　were　cla亘fied　to　be　palmitic　and　stearic　by　co＜hromatography　wih　authentic
，pecim，n、．　Th，ρ．ami。。az。b，nzen，　d。，i。、tivesg）。f　b。th　acid、　gave　th，、am。　m。lti。g　P。i・t，119°，
and　did　not　cause　mp　depression　upon　admixture，　though　we11－separable　from　each　other　upon
chromatography　on　alumina　using　chloroform　as　solvent．　From　345　g　of　mycerium　was　obtained　6g，
40g，　and　O．5g　respectively　of　mθ∫oモrythritol，　mannitol　and　ergostero1．
　　　　We　are　grateful　to　Misses　Yuko　Ohta　and　Shizue　Masuko　for　their　good　collaboration．
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